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Fig. 1. CT shows an 11 mm nodule in the superior lobe of the right lung that had
increased in size within 1 year.
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A 62-year-old woman underwent laparoscopic radial nephrectomy for the left renal cell carcinoma in
September 2008. In July 2016, the patient developed asymptomatic gross hematuria. Computed
tomography (CT) revealed the enlargement of the left ureteral stump and an 11mm nodule in the superior
lobe of the right lung. Since [F-18] ﬂuoro-D-glucose-positron emission tomography-CT FDG PET-CT
demonstrated a lung tumor, we decided to perform right upper lobectomy by video-assisted thoracoscopic
surgery in September. The patient was diagnosed with metastatic renal cell carcinoma. We then
removed the left ureteral stump and performed partial cystectomy in November. A pathological
examination revealed that the tumor was metastatic clear cell renal cell carcinoma invading the muscle layer.
Two months later, the patient developed gross hematuria again. Cystoscopy revealed a 1cm tumor around
the scar of partial cystectomy. Transurethral resection was performed, and a pathological examination
revealed metastatic renal cell carcinoma. We herein report this case of renal cell carcinoma in which
recurrence occurred in the ureteral stump, 8 years after radical nephrectomy.
(Hinyokika Kiyo 64 : 303-306, 2018 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_64_7_303)
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症 例
患 者 : 62歳，女性．




現病歴 : 2008年 8月 CT にて左腎上極に 41 mm 大
の腫瘍を認め，同年 9月左腎腫瘍に対して左腹腔鏡下
根治的腎摘除術を施行．Clear cell RCC pT1b pN0 G2
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Fig. 3. A surgical specimen shows a 4.0×3.0 cm
yellow-white mass invading the muscle layer.
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Fig. 4. Microscopy reveals vessel involvement.
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Fig. 2. CT shows the left ureter stump, which had become enlarged within 1 year.
術の方針となった．
再発時現症 : 身長 162 cm，体重 55.8 kg．
再発時検査所見 : 血液生化学検査では，明らかな異
常値を認めなかった．尿沈渣は赤血球数 ＜1/HPF，
白血球数 ＜1/HPF であり，尿細胞診は class I であっ
た．
画像所見 : 胸腹部単純 CT では右肺上葉に 1年で増
大する 11 mm 大の結節影および 1年前には指摘され
なかった左残存尿管の腫大を認めた（Fig. 1，2）．ま
た FDG PET-CT で は，右 肺 上 葉 の 結 節 影 に
SUVmax1.0 の集積を認めたが，残存尿管腫瘍への集
積は認めなかった．














切除標本肉眼所見 : 尿管口から 4.5 cm 離れた部位










査を施行し，膀胱部分切除後周囲に 1 cm 大の腫瘤を
2個認めた（Fig. 6）．その際明らかな残存尿管口は認
めなかった．経尿道的膀胱腫瘍切除術を施行したとこ
ろ，病理結果は clear cell renal cell carcinoma，深達度
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Fig. 5. A : CD10 positive, B : CK7 negative, C : Vimentin positive, D : CK20 negative.
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Fig. 6. Cystoscopy revealed a 1 cm tumor around
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Table 1. Summary of 15 cases of renal cell carcinoma recurrence in the ureteral stump in Japan
筆者 年齢 性別 患側 静脈浸潤 術後から転移までの期間 転帰
野積ら 1977 47 男性 左 不明 5カ月 生存， 9カ月
神部ら 1981 59 男性 右 不明 6カ月 生存， 2年
鈴木ら 1985 64 男性 左 不明 3年 生存，11カ月
Kanetoh 19852) 62 男性 右 − 8年 9カ月 癌死， 1年 9カ月
山田ら 1990 58 男性 左 不明 1年 8カ月 生存， 3カ月
吉永ら 1992 73 女性 右 − 1年 不明
久保ら 1993 69 男性 左 − 9年 不明
志村ら 1993 71 男性 右 − 3年 生存， 6カ月
飯森ら 1994 75 女性 右 − 3年 生存，13カ月以上
山田ら 1994 58 男性 右 − 2年 不明
鴨田ら 20033) 73 男性 左 ＋ 4カ月 癌死，22カ月
山田ら 2005 69 男性 左 − 1年 不明
中嶋ら 2010 71 女性 左 ＋ 1年 不明
西山ら 2015 63 男性 左 − 4年 不明






















除術後の follow up において，尿流性に膀胱内播種を
おこしている可能性が高いため，定期的な膀胱鏡や尿
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